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Abstract
　Many discussions about urbanization in the ancient world have been heavily derived from ‘ The Urban Revolution’ 
of V. Gordon Childe in 1950. Proposing ten criteria deducing from archaeological data, he distinguished the earliest 
cities form any older or contemporary vilages, and thought irrigation cultivation in the valeys of the Tigris-
Euphrates and others had begun to yield a social surplus. Concerning the urbanization in West Asia, thereafter, 
archaeologists and anthropologists became to sustain and develop the Childe’s scenario that plenty of food surplus 
accumulated by the growth of economic subsistence through the irrigational agriculture in the southern 
Mesopotamia might have triggered the emergence of social surplus and differentiation which are invariably 
observed in urbanized society. Most of the scholars have held a general view on the Mesopotamian urbanization 
that the ancient culture or society evolved in the Uruk period through 4th milennium B.C.E., and then the earliest 
city emerged in the second half.
　After the Childe’s theory, debates on processual archaeology and studies of setlement patern brought about the 
trend of viewing urbanization as state formation in West Asia and other regions, especialy driven by American 
anthropological archaeologists like Robert McC. Adams in the 1960s to 1970s. Throughout the past decades 
theoretical models of sociocultural evolution searching into the complexity had deeply influenced on the West Asian 
field, forming a paradigm of the early state formation based on a theory of social development as simple to more 
complex. As there have been gathered much data of the urbanization or state formation in West Asia, particularly 
northern Syria and southeastern Turkey around the 1980s, the Uruk expansion model began to fascinate 
archaeologists in various way.
　On this article I review several key discussions on the study of the urbanized process in West Asia after the 
Childe’s concept including the ten traits for early cities, and come to debatable issues of the archaeological 
researches. This paper, at last, shows a working hypothesis how we can indicate the difference between ordinary 
setlement, partly urbanized one, and ful-urbanized city in the ancient West Asia. At earlier stage of the formative 
periods of urbanization throughout the 5th milennium B.C.E., the Ubaid culture had been prevailed into the 
southeast Anatolia, north Syria, Mesopotamia and southwest Iran regions. Most of the setlements during the 
period are ordinary, with a few setlements partly urbanized like Eridu and Tepe Gawra. In the later stage of the 
West Asian urbanization, there have been seen the Uruk culture distributing wider area than the Ubaid. Some Uruk 
setlements are partly urbanized, others remained ordinary, and only two sites have been identified as ful-urbanized 
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　チャイルドのほかに，エジプト学者のM.ビータックも古代都市の定義を試みている（Bietak １９７９ :１０３ – １０４）。彼
は西アジアの証拠をもとにして，都市と非都市の区分を９つの条件で定義している。ビータックによると，これ
らの９箇条は古代エジプトの事例にも適用できるとしている。川西宏幸が的確に訳しているので以下に紹介して
おく（川西 １９９９ :１０３ – １０４）。なお，同訳は箇条書きの順番で原文と一部異なるが，ここではビータックの配列の
通りにしてある：
１． 高密度の居住，２． コンパクトな居住形態，３． 住み分け，４． 行政・裁判・交易・交通の地域的中心，５． 非



































 ６． 物資・技術の集中（３） 生産余剰の物納
 ８． 宗教上の中心（４） 社会余剰の集中する神殿などのモニュメント




 cf. ４． 行政・裁判・交易・交通の地域的中心（９） 奢侈品や原材料の長距離交易への依存
































































































































































































遺跡を都市，１０ ha 以下の遺跡を非都市（村落）と二分している（Adams １９８１ :Table ４）。
　分析によると，ウルク期前半（紀元前４千年紀前半）には，南メソポタミアの旧ユーフラテス水系に沿って多








































forthcoming: １０ – １１）。つまり，ウルク後期の土器型式の定義が不完全なために，前後の時期の土器群と混同され
がちであるのだ。
　つぎに，アダムズ自身も認めているように，ウルク土器の時期分類が不十分なままで敷衍されてしまっている。
表採土器の時期分類一覧では，「ウルク期前半タイプ Erlier Uruk Types」と「ウルク期後半タイプ Later Uruk 






研究者であった H.ニッセンによると，ウルク遺跡のエアンナ地区第 XIV ～ VIII ／ VII層が「ウルク期前半」，第






明であったが，ウルク後期に面積は ２４haに急増し，ジェムデット・ナスル期には １８ha，初期王朝時代 I期に
は １０ha前後に減少するとされている。
　ところが，ウルク期およびジェムデット・ナスル期の表採土器の器種組成一覧表および土器分類にもとづくウ
ルク期遺跡の時期措定一覧表（Tables ９ ,１０）を吟味すると，No.１２５ で採取されたウルク土器片７２点のうち，「ウ
ルク期後半」に帰属するとされる土器型式は，外傾面取口縁鉢（Type AC: BRB）が９点（１３％），小型球状壺
（Type CD: Smal globular jars with short vertical or slightly flaring rims）が８点（１１％）であるのに対して，「ウ




られていない。また，ウルク遺跡周辺で「ウルク期前半」に居住利用が始まっていた可能性は，近隣の Nos. １２６， 
１２８遺跡でも同様に認められる。さらに，No. １２５ において，表で示された２０数点のウルク中～後期の土器片だけ
図４　ウルク中～後期の土器
１ 外傾面取口縁鉢（Adams １９８１ :Fig. ３-f） ，２ 外傾面取口縁鉢（Adams and Nissen １９７２ :
Fig. ４７ –１），３ 鍔付壺（ibid. Fig. ６１ – １３），４ 下垂注口壺（ibid. Fig. ４４ –６），５ 短注口両把手
壺（ibid. Fig. ４５ –１），６ ループ状把手壺（ibid. Fig. ４１ –１６），７ ループ状把手壺（ibid. Fig. 



















































































































































































１ 土製コーン（Adams １９８１ :Fig. ６-j, k, l），２ モザイク装飾の復原想定図（ウルク遺跡エアンナ
地区，Roaf １９９０ :６２）



















意な意見交換や議論が生まれてこない（Stone ２００３ :１８６ – １８９）。こうした状況は北米だけに限ったことではなく，
いまだに続いているようだ。残念ながら現状では，文献史料にもとづいて歴史時代の都市（都市国家）から過去























































ラ ２００８: 図１１），２－３ スーサ出土ブッラ（ibid. 図１０）
図８　トークンと封球












































いる（Stein and Rothman （eds.） １９９４）。
　一連の会合における最大の関心事は，紀元前４千年紀のウルク期に関連した考古資料が急増するなかで，各遺
跡で最大公約数的に共通する「社会の複雑化」の物的証拠であった。とくに，シュメール地方のウルク遺跡と近
縁関係にある証拠とされたのが，上述した粗製の外傾面取口縁鉢である９（cf. 図４ :１, ２）。この鉢が出土する南
東アナトリアや北シリアなどの遺跡は，「植民地」あるいは「包領（飛び地）」「前哨地」として分類され，シュメー
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